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Abstract:　 This article addresses the incident of the unidentified ship in the East China Sea in December 2001.
After reviewing how the authorities dealt with the incident and considering the legal framework applied at that time,
it points out the most controversial fact that although the unidentified vessel was obviously believed to be the covert
operation ship (spy ship) engaged in smuggling illicit drugs into Japan, the authorities had no other choice but to
resort to the Fisheries Act, due to the lack of the relevant law, thus inducing several legal discrepancies. In order to
handle such cases effectively in the future without undermining the freedom of the high seas, it suggests facilitating
bilateral or regional agreements among the neighboring states to police the private ships that are reasonably believed
to carry on board the illegal drugs for importation, as promoted by the U.N Convention against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. On the other hand, the article also suggests the necessary domestic
legislation in line with what the international treaties grant or encourage, above all the law to criminalize the
transportation of illegal drugs by sea be enacted promptly. 
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ない」（19 条 1 項）との意味であり、軍事的行動（2 項 a）


































































































































































































































































































































































































































































































い（42）。両国間における交換公文（Exchange of Note concerning
Co-operation in the Suppression of the Unlawful Importation of

































































































































































































律施行令 1 条 1 項）（海洋法令研究会編著『国連海洋法条約関
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2001年不審船事件についての一考察
稲本　守
（東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科）
要旨：　本論は 2001年 12月に奄美大島沖の東シナ海で発生した「不審船事件」を扱ったものである。本
論はまず本事件に対する対処と、その際に適用された法的枠組みを検討した後、本事件における最大の問
題点として、当該船舶が明らかに覚せい剤を日本に密輸しようとしていた工作船であったにもかかわら
ず、その取締りに際しては関連国内法の未整備故に漁業法を適用せざるを得ず、そのために様々な法的矛
盾が生じた点を指摘した。航行自由の原則を出来うる限り損じることなく不審船に対処するための今後の
課題として、本論はまず麻薬新条約における勧告に沿って、近隣諸国との間で麻薬や覚せい剤を積載する
と信じる合理的な理由のある船舶を相互に取り締まる地域協定の締結を促進すること、及び我が国におい
ては国際条約において認められた関連法令、とりわけ海上における禁止薬物の輸送を刑事罰の対象とする
国内法制度の整備を速やかにはかるべきことを指摘している。
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